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Yoshio OHNE， Kuni tomo NAIUTA， and Tetsuo OKUMURA 
ABS狙血CT:Some discussions were made in this paper on the seismic design 
田ethodof fill也ms，through laboratory element tests on dyna皿icproperties of 
fill materials， shaking table tests on model earth and rock fills， and FEM 
dynamic response analysis of emban回ents. 官1epaper consists of discussions 
on 1) seismic failure patter田 offill da鵬 observedin model tests and in the 
field， 2) applicability of the seismic coefficient method to rockfill slopes 
and the static血 d匂m皿icproperties of the stable 阻gleof friction of rock 
血aterials，3) evaluation of seismic stability of earth and rock fills in terms 
of cyclic shear strains mobilized in the el目白nkmentduring earthquake， by 
introducing the reduction of rigidity with increasing shear strain，叩d4) the 
effects of differential settlement and arching action in the core zone on the 
re-distribution behavior of stresses during reservior filling， and evaluation 































































かし、堤体の静的せん断強度(C u ，品 u)を求め、 破
壊したすべり面に沿って震度法を適用し、 安全率
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~2.0 の値(実線)も示されている。 なお、 D=30
~40mmCD=35mm) の品 s は図一 7 より、ゆ 4 キ 54。で
ある。図で明らかなように、 λ=1 (震度法)が満足
される振動数 fは fキ10Hzであるが、 fの減少に従
ってλは大となり， f =.4 Hzにおいてλ今1.5とな
る。また、 図-10は⑤材料を用いた実験結果の出自
に対応する摩擦係数比A(三 tanφddtan品dk) とf
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められる斜面滑動時の品 dである。 Aの値は fが小
































































































































































































ないことが判る。 そこで、 いま CRESTが降伏に逮
したときの安全率をひずみ安全率と定義し1.0とす
ると、 MIDDLEおよびBASEではひずみ安全率が、
MIDDLE: Fs (ヲ y)= (4. 4xl0-4)/(3. 9xl0-4) =1.13 
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10ー ヘヲν(B)= 5. 2x1 0-4が得られ、 CRESTが降伏し
たときの各部のひずみ安全率は、
MIDDLE: Fs ()iν) = (3園 7x10-4) / (2. 9x1 0-4) = 1. 3 












3.0x10-4)、 MIDDLEでは、 G/Go=0.51 ()i(M) = 




班IDDLE: Fs(予νG)=0. 51/0.44=1. 16 
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